






The social conditions that affect the number of pupils in 
the private elementary schools of Japan
―― An introduction to deregulating education policy in the private schools in 2002 ――
Makoto Kobari
Department of Childhood Studies, Faculty of Contemporary Social Studies, Doshisha Womenʼs College of 
Liberal Arts, Associate Professor
Abstract
The main purpose of this study is to analyze the number of pupils and the factors or social 
conditions required to meet the student quotas at about 220 private elementary schools in 
contemporary Japan. The number of private elementary schools in Japan has been increasing 
since 2002 when the Japanese government introduced a deregulation policy. This policy 
permitted a variety of private entities, such as NPOs or private companies, to found their own 
schools. The number of private elementary schools increased by 30% from the late 1990s.
As a result of quantitative analysis, we can see that the private elementary schools with 
that reach student quotas are located in the urban areas and attached to famous senior high 
schools or universities. The pupils can continue to these attached universities or high schools 
almost without entrance examinations once they enter and graduate from these elementary 
schools. Therefore, these schools tend to have more applicants than their capacity. On the 
other hand, most of the small-sized private schools in the rural areas have been faced with the 
difficulty of enrolling enough students to meet their quotas.
We should know that there are problems in the private elementary schools, from the point 
of difficult entry criteria to the shortage of pupils at some schools in rural areas. These 
difficulties arose directly from the policy allowing the establishment of private elementary 





























2013 年 5 月時点の全国 221 の私立小学校の
なかで、児童数および収容定員がともに判明し
た 213 校の定員充足率  3）の平均値〔標準偏差〕
は 83.0％〔0.24〕である。これらを地域別に








78 校 36.8％しか存在しない  5）。これも同様に
地域別に見ていくと、関東 48.5 ％や近畿
40.4％で比較的高いのに対し、北海道・東北








































































かけて、160 校から 170 校の間を安定的に推
移してきた。1980 年以降の私立小学校の学校
数と児童数を示した〔図－1〕によれば、1980
















わずか 4 年間で、すでに 12 校の私立小学校が
新設されている。すなわち、2013 年 5 月現在














































ところが 30 年前と比較すると、その割合は 2
倍以上になっている。
また、在籍児童数から見た学校規模の変化を、
















































1〜100名 101〜300名 301〜500名 501〜700名 701名〜
〔資料〕全国学校データ研究所『全国学校総覧』原書房（各年度版）より作成。










































































































































変数 平均値 標準偏差 最大値 最小値 資料・備考
従属変数
児童数 368.221 232.570 898 1
『全国学校名鑑　2014 年度版』（2013 年 5
月 1 日現在データ）




男女共別学 .871 .336 1 0 共学の場合 1、別学の場合 0
歴史 50.817 32.472 139 0 2013（年）－各校の創立年
併設高校ダミー .807 .396 1 0
『私立小学校案内』ならびに各校のホーム
ページより
併設四大ダミー .442 .498 1 0
『私立小学校案内』ならびに各校のホーム
ページより
大都市（100 万人以上）ダミー .473 .5 1 0 国勢調査平成 22 年度版データより
大・中都市（50 万人以上）ダミー .549 .499 1 0 国勢調査平成 22 年度版データより
小都市・町・村ダミー .036 .186 1 0 国勢調査平成 22 年度版データより
市区町村住民の平均所得（10
万円）






















は限らない。たとえば 2015 年 4 月現在の国立
音楽大学附属小学校（国立市）では、全児童











































モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4
B S.E. β B S.E. β B S.E. β B S.E. β
男女共別学ダミー -22.400 43.996 -0.035 10.599 39.577 .016 28.527 39.097 .044 52.048 39.306 .080
歴史 2.397 .465 0.350 *** 1.999 .419 .292 *** 1.342 .457 .196 ** 1.042 .462 .152 *
併設高校ダミー 230.87 34.118 .406 *** 221.048 33.502 .388 *** 214.888 33.005 .378 ***
併設大学ダミー 41.813 26.478 .093 28.162 26.235 .063 27.022 25.793 .060
人口（万人） .159 0.049 .218 ** .06 .059 .083
平均所得（10 万円） 5.230 1.830 .240 **
〈定数〉 266.813 *** 52.816 46.363 54.106 -120.277 78.925
Adj.R2=.123  F=15.807*** Adj.R2=.300  F=23.561*** Adj.R2=.330  F=21.803*** Adj.R2=.353  F=20.162***
























































モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4
B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B)
男女共学ダミー（別学に対して） -.407 .666 -.175 .839 -.199 .820 .068 1.070
創立年 _ 戦前ダミー（03 年以降創立に対して） 1.086 2.962 * 1.086 2.962 .499 1.647 .390 1.477
創立年 _1945～70 年ダミー（03 年以降創立に対して） .495 1.640 .484 1.623 .261 1.298 .169 1.184
創立年 _1971～02 年ダミー（03 年以降創立に対して） .072 1.075 .167 1.182 .209 1.232 .266 1.305
併設高校ダミー（併設高校なしに対して） 1.576 4.836 ** 1.537 4.651 ** 1.501 4.486 *
併設大学ダミー（併設大学なしに対して） 1.073 2.924 ** .952 2.591 ** .915 2.497 **
人口 _300 万人以上ダミー（25 万人以下に対して） 1.056 2.875 * .402 1.495
人口 _50～300 万人ダミー（25 万人以下に対して） .308 1.361 .349 1.418
人口 _25～50 万人ダミー（25 万人以下に対して） -.576 .562 -.591 .554
所得 _400 万円以上ダミー（300 万円未満に対して） 1.655 5.233 *
所得 _350～400 万円ダミー（300 万円未満に対して） .887 2.428
所得 _300～350 万円ダミー（300 万円未満に対して） .285 1.330
定数 -.586 .557 -1.453 .234 -1.282 .277 -2.935 .053
対数尤度 268.568 242.570 231.226 224.808





























































































































































8） 文部科学省『平成 24 年度 子どもの学習費調査』
によれば、私立小学校の児童一人あたりの年間
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